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The aim of this study is to clarify the structures of strategic thinking and action used by home-
helpers in housework assistance services. Group interviews were held with three groups of current and 
former home-helpers. The verbatim records were then analyzed using the modified grounded theory 
approach （M-GTA）. Based on the results of the analysis, we created 24 concepts relating to home-
helpers’ intentional actions and thinking as they provided housework assistance services, and classified 
these into 4 categories and 7 subcategories based on the associations between them. These findings reveal 
the nature of home-helpers’ strategic thinking and action in support of their provision of support 
activities while focusing on respecting the dignity of elderly people and providing self-reliance 
assistance.
















































































結果，1 グループ目を 2013 年 6 月に関西地方，2 グ
ループ目を同年 9 月に北陸地方，3 グループ目を












した。対象者 14 名の基本属性を表 1 に示した。対
象者 E と H は訪問介護の職務歴が 3 年に満たなか
ったが，対象者 E はデイサービス等で 11 年，対象



































































調査区分 ID 年齢 性別 訪問介護の職務歴 主な業務 所持資格
#1 グループ A 40 歳代 女性 07 年 訪問介護 介護福祉士
B 50 歳代 女性 09 年 訪問介護（サービス提供責任者） 介護福祉士，保育士
C 50 歳代 女性 11 年 訪問介護（サービス提供責任者） 介護福祉士
#2 グループ D 50 歳代 女性 15 年 訪問介護（サービス提供責任者） 介護福祉士
E 50 歳代 女性 02 年 訪問介護（サービス提供責任者） 介護福祉士
F 20 歳代 女性 07 年 訪問介護（サービス提供責任者） 介護福祉士
G 50 歳代 女性 11 年 訪問介護 （事業所管理者） 介護福祉士，保育士
#3 グループ H 40 歳代 女性 01 年 訪問介護 介護福祉士，保育士
I 50 歳代 女性 07 年 訪問介護 ホームヘルパー 2 級
J 30 歳代 女性 12 年 訪問介護（サービス提供責任者） 介護福祉士
K 60 歳代 女性 07 年 訪問介護 ホームヘルパー 2 級
L 50 歳代 女性 11 年 介護予防支援 介護福祉士，主任介護支援専門員
M 60 歳代 女性 11 年 訪問介護（サービス提供責任者） 介護福祉士
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